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DER EINFACHESTE WlDERSPRUCH
Als ich jung und einfach war,
Hatte ich gern fur W iderspru ch
.
Ich war einfach,
Als ich jung war-
Also hatte ich gern fiir W iderspruch.
Ich habe mehre Jahren jetzt.
Ich verstehe, dafi
Ich em W iderspruch bin —
Es gefallt mir nicht.
Jonathan Frantz
THE S1MPEEST CONTRADICTION
When I was young and simple,
I longed for contradiction.
I was sim pie,
When I was young--
Therefore I longed for contradiction.
I have more years now.
I understand that
I am a contradiction-
It does not please me.
Jonathan Frantz
